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Fumie SUZUKI* and Hideo OHASHI*
Abstract:　 Due to the Fukushima Daiichi nuclear power plant (FD-NPP) accident, a tremendous amount of
radioactive nuclides was released into the environment. In order to understand the behavior of these radioactive
nuclides, levels of two major nuclides (Cs-134, Cs-137) were measured, in the standing-waters of swimming pools of
6 schools in Kawamata away about 40km from the FD-NPP. Water samples were collected on April 30, July 27, and
November 9 in 2011, and were measured by gamma-ray spectrometry using a Ge semiconductor detector. Air dose-
rate was measured by the onboard scintillation survey-meter with GPS record on the whole sampling route. For April
and July data, radio-cesium concentration shows gradual decrease with distance from FD-NPP. For November, water
of 4 pools were replaced, concentration of radio-cesium was decreased to 1/20 - 1/50, and the efficiency of
decontamination is clearly shown. Air dose-rate is similar to that of the concentration of radio-cesium level except
for a few so called “hot spot”. This kind of study will help understand the validity of decontamination, and clarify the
behavior of radioactive materials.
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を 2 段カラム法により Powdex イオン交換樹脂（Japan
Organo Co. Ltd.）に 10ml/min で吸着させた後、自然対流型




を行った。今回の観測では 131I (T1/2 = 8.04d) , 134Cs (T1/2 =
2.06y) , 137Cs (T1/2 = 30.07y) が観測されたが、半減期が比較

















ウムの濃度について、4 月の測定結果を Fig.2 に、7 月の結
果を Fig.3 に示す。4 月の測定では 6ヶ所の 134Cs の濃度が
46.3－ 138.5Bq/L, 137Csの濃度が 46.6－ 151.5Bq/Lであり、
7 月の観測では 134Cs が 20.8 － 299.6Bq/L, 137Cs が 23.6 －



























山木屋中学校 37 36.3 140 40.5 549 37.7 303
小綱木小学校跡 37 38.6 140 37.8 351 43.3 305
飯坂小学校 37 40.2 140 37.6 259 45.3 308
川俣小学校 37 40.2 140 35.9 209 47.3 306
富田小学校 37 40.2 140 34.8 267 48.8 305
福田小学校 37 41.1 140 33.7 215 50.9 305







 プールの水の入替え後は 134Cs が 1.0 － 2.5Bq/L, 137Cs が





Fig.2,  Concentration of 134Cs, 137Cs in April
Fig.3,  Concentration of 134Cs, 137Cs in July
Fig.4,  Estimated integral dose by SPEEDI
Fig.5,  Concentration of 134Cs, 137Cs in November
Fig.6,  Air dose-rate on the sampling route in July









 Table.2,  Air dose-rate at the sampling points
7月の試料採取地点での空間線量率は、0.25 － 1.95 µSv/h
で、最小値が福田小学校、最大値が山木屋中学校であった。
11月の空間線量率は 0.09－ 1.63 µSv/hであったが、最小値
を示した地点は川俣小学校であった。しかしおおよそプー









































µSv/h 福田小 富田小 川俣小 飯坂小 小綱木小跡 山木屋中
7月 0.25-0.32 0.53-0.67 0.72-0.75 0.51-0.52 0.49-0.85 1.89-1.95













濃度が 1/20 - 1/50程度に減少し、除染の効果が確認された。空間線量率は局所的なホットスポットも観察
されたが、おおよそプールの放射性セシウム濃度と同様の傾向を示していた。今後は池沼等を含めた継続
測定により、除染効果検証や、放射性物質の挙動解明の一助としたい。
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